



















































































                                                 
1 詳細は Yorimitsu Hashimoto, "Germs, Body-Politics and Yellow Peril: Relocation of Britishness in 
The Yellow Danger," Australasian Victorian Studies Journal,(9), 2003を参照。  
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とではなかった。第 4巻に収録した東洋通の Putnam Wealeはその代表であるが、逆








もいえる感情は、黄禍論小説集成第１巻の Yellow Danger と第 5 巻 Radium Terrors
（1912）にそれぞれ描き込まれているといえるだろう。Yellow Dangerの Yen How博
士は西洋の戦艦を使いこなすのに失敗し、日中同盟軍は一種の細菌兵器によって全




Oliver Goldsmithの Citizen of the World（1760）を模して、架空の中国人が書簡を寄せ
たという設定で、Dickinson はいわゆる義和団事件における西洋文明国家の略奪と征






















































                                                 
2 藤元直樹「未来戦小説の時代―それでは、人類はどの戦争を選んだか」『国立国会図書館月報』
(604・605, 2011), pp.2-3. 
 


















The Decline and Fall of the British Empire: Being a History of England Between the Years 
1840-1981, London : F. V. White, 1881, 32 pp. 
 




は、日露戦争後の日本への不安を投影することで、第 3巻所収の Vivian Grayによる
パンフレットへと受け継がれることになる。 
 
Charles Henry Pearson (1830-1894) 
National Life and Character: A Forecast, Chap. 1 "The Unchangeable Limits of the 
Higher Races" & 2"The Stationary Order in Society", London : Macmillan and Co., 














Henry Norman (1858-1939) 
The Peoples and Politics of the Far East, Chap. 24 "The Japan of To-Day", Chap. 25 



















George N. Curzon (1859-1925) 
Problems of the Far East, Chap. 13 "The Destines of the Far East", London : Archibald 
Constable & Co., 1896, pp. 390-412, 23 pp.  
後のインド総督によるアジア旅行記。序文でも言及した Dilkeのグランドツアーよ
ろしく、Curzonも後学のために東洋視察旅行を行っている。そして Dilkeの Greater 
Britain（1868）を引き継ぐように、英国の優位と覇権を疑わない Curzon にとって、
Pearsonの懸念は取り越し苦労でしかない。1894年が初版だが、日清戦争の考察を収
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Valentine Chirol (1852-1929) 
The Far Eastern Question, Chap 10 "The Japanese Industries at the Kyoto Exhibition", 






される脅威は後にダンピングという形で実現することになる。なお Lafcadio Hearnが 
‘From a Taraveling Diary’（1895）でタイムズ紙から引いた記事というのは、Chirolの
記事かと思われる。ただ、正確な引用ではなく、Lancashireへの圧迫を征服として誇




The Awakening of the East, Preface, London : William Heinemann, 1900, v-xi, 7 pp.  
Pierre Leroy-Beaulieu（1871-1915）のLa Rénovation de l'Asie, Sibérie, Chine, Japon（1900）




れた。Norman は、主に東欧からの移民制限を目的とする 1905 年の外国人法制定に
も関わっていた。 
 
Alfred Stead (1877-1933) 
China and her Mysteries, Chap. 11 "The Yellow Peril", London : Hood, Douglas, & 




度は伊藤博文の序文を掲載して Japan, Our New Ally（1902）を刊行している。その御
用降りは日本でも内田魯庵が『獏の舌』（1921）で風刺したとおりで、プロパガンダ
合戦の好例といえるだろう。第 4巻所収の中国派Wealeと好対照をなす。なお Stead





- 10 - 
 
Archibald R. Colquhoun (1848-1914) 
The Mastery of the Pacific, Chap.14-15 "Japan in Pacific", Chap. 16-17 "Other Powers 







George Lynch (1868-1928) 
The Path of Empire, Chap. 7 "The Japanisation of China", London : Duckworth, 1903, 




益田孝の Japan; Its Commercial Development and Prospects（1908）に序文を寄せるなど、
黄禍としてとりたてて警戒しているわけではない。 
 
Arthur Diosy (1856-1923) 
The New Far East, Frontispiece, Chap. 8 "The Yellow Peril", London : Cassell & Co., 
1904, pp. 327-339, 13 pp. 
 
著者は、ロンドン日本協会の創設にかかわり、同会の副会長もつとめた親日家。
初版は 1898 年だが、クナックフスの黄禍の絵を掲載した 1904 年版を収録した。著

















W. Petrie Watson 
Japan: Aspects & Destinies, Frontispiece, Chap. 13 "In the Machine Shop", 16 "The 
Commercial Imagination", 34 "Weltpolitik of the Revolution", 35 "Vis a Vis the 
Tradition", 36 "The Climax and the Parable", 37 "The Crisis", London : Grant 









Meredith Townsend (1831-1911) 
Asia and Europe, 3rd ed., Preface, Chap. 1 "The Influence of Europe on Asia", 
London : A. Constable, 1905, ix-xxiv, pp. 19-42, 40 pp. 
 
著者はアジア問題の専門家。本書は 1901 年の初版以来、斯界で長く参照された。








Edward Carpenter (1844-1929) 
Towards Industrial Freedom, 2nd ed., Chap. 9 "Social and Political Life in China", 
London : George Allen & Unwin, 1918, pp.164-212, 49 pp. 
 
                                                 
3 詳しくは橋本順光「『チン・チン・チャイナマン』の歌と近代日本─夏目漱石から箕作秋吉ま
で」『国際日本学入門』(成文社, 2009)を参照。 
4 水沢勉・永山多貴子編『自然の美・生活の美 : ジョン・ラスキンと近代日本展』(自然の美・
生活の美展実行委員会, 1997), p.56 
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Carpenterは、日本でもよく読まれた詩人兼社会主義の思想家。本書は 1918年に刊
行されているが、収録した論文の初出は 1907年刊行の Co-operative Annual 誌。当時
の主な中国論や東洋問題の研究書を手際よく整理しながら、第 2巻所収の Robert Hart





















なかった。むしろ表象における ‘Asia for the Asiatics’といえる自律性こそが、脅威と
考えられたのである。たしかに、もっとも話題になった東洋人による反駁は、東洋





War of the Civilisations, Chap. 1 "Shanghai, the Liverpool of the East…", 7 "The Church 
Militant at Peitang…", 10 "Life in Pekin...", 17 "Civilisation Old and New…", 19 "Arms 
and the Men…", 23 "China Evacuated, not Pacified…", 24 "Western Barbarians and 
Eastern Civilisation...", 25 "Concluditory"., London : Longmans, Green and Co., 1901, 
pp.1-16, 93-101, 134-149, 216-224, 233-247, 279-302, 89 pp. 
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第 1 巻にも登場した Lynch による義和団事件の記録である。黄禍論小説集成第 2

















Robert Hart (1835-1911) 
These from the Land of Sinim, Chap 1 "The Peking Legations", 4 "China and 
Non-China", 5 "The Boxers: 1900", London : Chapman & Hall, 1901, pp.1-59, 









Anon. [Finley Peter Dunne] (1867-1936) 
Mr. Dooley's Philosophy, "The Chinese Situation", "Minister Wu", "The Future of 














John Chinaman [Goldsworthy Lowes Dickinson] (1862-1932) 
Letters from John Chinaman, London : R. Brimley Johnson, 1901, 62 pp.  
Dickinsonは、ケンブリッジのキングスカレッジのフェロー。プラトンの研究や、
饗宴を模したような架空の人物達が議論を繰り広げる著作で知られる。それゆえ友














Wen Ching［Lim Boon Keng, 林文慶］（1869-1957） 
The Chinese Crisis from Within, Chap. 18 "The White Peril: From the Imperial and 
Official Standpoint", 19 "The White Peril: From the Popular Standpoint", London : 




朝改革案が説明されている。そのことは第 4巻に登場する Johnstonの Twilight in the 
Forbidden City（1934）でも説明がある。一方、文明国家による略奪を批判したその
                                                 
5 Dennis Proctor (ed.), Autobiography of G. Lowes Dickinson, and Other Unpublished Writings (London: 
Duckworth, 1973), p.165. 
6 『吉田健一著作集』22（1980, 集英社）, p,38. 
 






William Jennings Bryan (1860-1925) 
Letters to a Chinese Official: Being a Western View of Eastern Civilization, London & 
New York : Harper & Bros, 1906, 105 pp.  
著者は、民主党の大統領候補であった米国の政治家。本書は、おそらく駐米公使
の伍廷芳による書籍と勘違いして書かれたのであろう反論の手紙。題名に Chinese 









Goldsmithの Citizen of the Worldにおいても、同様の風刺がみられる。 
 
George Peel (1869-1956) 
The Friends of England, Chap. 10 "The Case of the Yellow Peril", Chap. 11 "The Reply 
of Christendom", London : John Murray, 1905, pp.206-237, pp.238-254, 49pp.  







Part 1: The Spectre of Genghis Khan: Japan as Model and Monster  































The Identity of the Great Conqueror Genghis Khan with the Japanese Hero Yoshitsune: 







                                                 
7 詳細は岩崎克己編の『義経入夷渡満説書誌』(岩崎克己, 1943)を参照。なお本章は私家版であ
るが、もっとも関連文献を博捜して整理しており、いまだこれを超えた研究はみられない。 
8  Yorimitsu Hashimoto, ‘White Hope or Yellow Peril?: Bushido, Britain and the Raj' in David Wolff, et 
al. (eds.), The Russo-Japanese War in Global Perspective, v.2( Leiden, Brill, 2007),379-402. 
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C. Pfoundes 
Lucifer, A Theosophical Magazine, Vol. 2 (June 15th, 1888), "The Romantic Story of 







Arthur Morrison (1863-1945)  
Strand Magazine, May 1912, "The Japanese Bayard-Minamoto Yoshitsune", 1912, pp. 
531-538, 8 pp.  
著者は、推理小説家、浮世絵研究家としても有名。ここでも末松には言及がない
が、ゲンギケイからジンギスカンへと説明していることから、Pfoundes 経由かどう
かは不明ながら末松の反響であることは明らか。翌年には、第 1巻で紹介した Arhur 
Diosyも、日本協会での ‘Yoshitsune the Boy Hero of Japan’ で、同説を紹介している。 
 
Alfred Stead  
Great Japan: a Study of National Efficiency, Forward, Chap. II "Patriotism", III 
"Bushido, the Japanese Ethical Code", London : John Lane, 1906, foreword, i-vii & 
pp.19-58, 54 pp. 
 
末松の広報外交を援護した Stead（第 1 巻参照）。文明化が進みすぎ、退化の恐れ
がある英国は、日本の愛国心、および武士道に学ぶべきとモデルとしての日本を提
示。序文は元首相のローズベリー伯。同じ傾向は、Baden-Powellのボーイスカウト運




Vivian Gray [Elliot E. Mills] 
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Francis McCullagh (1874-1956) 
With the Cossacks, "Part II: Chap. 1 "I Join Mishchenko", 8 "The Battle of Mukden", 
13 "The Retreat from Mukden", 16 "Back to Liaoyang", 17 "From Liaoyang to dalny", 
18 "From Dalny to Japan as a Prisoner of War", London: Eveleigh Nash, 1906, pp. 










F.A. McKenzie (1869-1931) 
The Unveiled East, Chap. 1 "The Purpose of New Japan", 2 "The Fight for the Pacific", 
9 "Japan's Commercial Campaign", 13 "The Problem of the Emigrant", 22 "Japan 
and Christianity", 23 "England's Opportunity", London : Hutchinson & Co.,1907, pp. 
                                                 
9 G.K. Chesterton, Autobiography (London: Hutchinson,1936), p.123 
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H. Rider Haggard (1856-1925) 
The Days of My Life, Vol. II, Appendix, London : Longman, green & Co., 1926, pp. 
261-272, 12 pp. 
 





Francis Younghusband (1863-1942) 
The Empire and the Century, "Our True Relationship with India", London : John 
Murray, 1906, pp. 599-620, 22 pp.  
 






L. E. Neame 
The Asiatic Danger in the Colonies, Chap. 1"An Empire Problem", 2"The Value of the 
Asiatic", 4"Asiatic Competition", 6"The Case of Australia", 7"Some of the Dangers", 
8"What is the Remedy ", London : George Routledge & Sons, 1907, pp. 1-19, 24-52, 







Seven Bishops [W. Awdry (1842-1910), J. C. Hoare] 
Mankind and the Church, Pt.3 Chap. 5 "Contribution of the Japanese", Pt..4 Chap. 1 
"Characteristics of Chinese", London : Longman, Green & Co., 1907, pp.227-236, 
239-251,23 pp.  
前者は日本在住の、後者は中国在住の聖職者。アジアとキリスト教の衝突と融和
を論じる。義和団事件の後、キリスト教とアジアとの関連をアジアに住む聖職者の




To-morrow in the East, Preface, Chap.23 "The Spirit of Nationalization", London : 





for the Asiatics’ と書かれることが多かったが、‘Nationalization’ こと臣民から国民へ
と変化していると指摘するのは興味深い。 
 
R. F. Johnston (1874-1938) 
From Peking to Mandalay, Chap. 17 "Bhamo to Mandalay", 18 "Conclusion", Note 
46-48, London : John Murray, 1908, pp.322-390, 441-446, 75 pp.  
 




った Johnstonでさえも Hearnの ‘Jiujutsu’ に基づいて、経済的脅威を示唆している。 
 
Valentine Chirol 
Indian Unrest, Chap. 3 "A Hindu Revival", 11 " Revolutionary Organizations Outside 






B. L. Putnam Weale (1877-1930) 
Conflict of Colour, Chap. 2 "The Yellow World of Eastern Asia", London : Macmillan, 
1910, pp.122-183, 62 pp. 
 




A. M. Thompson (1861-1948) 
Japan for a Week, Chap. 20 "Barbarism and Civilisation", 21 "China's Awakening", 






Gerorge R. Sims (1847-1922) 
Off the Track in London, Chap. 11 "In Limehouse and the Isle of Dogs", Jarrold & 





に結びつけたのが、Mystery of Dr. Fu-Manchu（1913）。 
 
 
- 22 - 
 
 
B. H. Chamberlain (1850-1935) 







G. K. Chesterton (1874-1936) 
What's Wrong with the World, "The Empire of the Insect", London : Cassell & Co., 1913, 







E. Bruce Mitford (1837-1916) 
Japan's Inheritance, Chap. 18 "Japan as a Colonial Power", 19 "Where East meets 
West", 22 "A Peep into the Future", New York : Dodd, Mead & Co., 1914, pp.329-380, 
52 pp. 
 
著者は Garter Mission to Japan（1906）やMemories（1915）など親日的で知られる
外交官。しかし、反ユダヤ主義で悪名高い Houston Stewart Chamberlain（B. H. 
Chamberlainの実弟）の英訳 Foundations of the Nineteenth Century（1910）に序文を書
く一面も忘れてはならないだろう。ここでも小説 Yellow Dangerそのままに日中連合
による人種戦争を予言。実はMitfordは、同様のことを義和団事件に際しても記して
いる。Times紙 1900年 7月 12日に投書し、北京での日本政府の行動は賞賛に値する
ものの、わずか数十年前には義和団と同じように排外主義で凝り固まっていた日本
軍を信用するのはまだ早急にすぎると強調。一度でも日本に中国での足がかりをあ
たえるならば、中国人を最強の戦士へと改造し、カイザーが予言した黄禍が現実の
ものになると警告した。 
